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Mother Clare Marion-Crawford, Professor of English
Taeko Kitahara
Abstract
　Not much is known about the first president of the Seisen University, Mother Clare 
Marion-Crawford. She served as the president as well as the professor of English at 
the university for twelve years. Her tenure coincided with the establishment and early 
history of the university’s Yokosuka campus. Most of the graduates taught by Mother 
Crawford are proud about having been her students and still speak English with an 
impressive British accent. This essay will trace Mother Clare Marion-Crawford’s 
career at the Seisen University, especially as a professor of English. After exploring 
her early life in southern Italy, I will examine how she began her missionary career, 
which brought her to Japan after World War II. Using the existing textbooks and 
her essays on English literature, I would like to analyze the messages and ideas she 
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conveyed to her students as a Catholic nun. Also, through my interviews of her former 
students, I will attempt to understand what her classes were like and what she actually 
taught. Thus, I hope to present a rounded image of Mother Clare Marion-Crawford 
and to reevaluate her commitment to the education, based on Catholic principles, of 
























































98 年の講演旅行の際、悪天候でも仕事を優先したため喘息を発症し、これが 50 歳代後半
で逝去する遠因と考えられている。
　1907 年に最後となる米国での講演旅行を終え、作家は 10 月にソレントに戻る。クララ























　1922 年 11 月 20 日、32 歳の時にクララ・マリオン・クロフォードはローマにあるカトリッ
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たマザー・クララはマフラーを手編みで作り、横須賀にある聖ヨゼフ病院に入院中の不治
の患者へ渡すよう学生に持たせるなど、ボランティアの精神と「恵まれない者」への愛









































































らは “The Rebel Poet” （1954）、“The Mood and Melancholy of the Poets” （1957）、”New England 












Necessity of Atheism”）という小冊子を出版し放校処分となる。21 歳で若い娘ハリエット・
ウェストブルックと結婚するも、傾倒する哲学者の娘メアリー・ゴドウィンと駆け落ち、
最初の妻に自殺された末、メアリーと再婚、スキャンダルを逃れイタリアへ渡り詩作を続




















to the West Wind”）の一節を引き、西風をミューズとみなし、自分を風に一体化させると
いう、シェリー独自の全作品に通じる精神を示す。
　シェリーは圧政に対抗する理想主義者、理想の愛と美の求道者で、詩とリズムをこ
よなく愛した。論文には次のような記述がある。“Shelly when not viewing things through 
his rebellious spirit . . . is the great seeker of an ideal beauty, of a living spirit he was in search of, a 





































　Each [man of letters] suffered and groaned under the presure [sic] of it, and produced 
works in which their heart-strings vibrated in contact with the mysterious influences of some 
touch of melancholy. This enables us to discover how much mood is actually blended with 
genius; what grand consequences it is able to lead him up to; how inspiration is ever the twin 
























　Someone once declared, and I cannot but agree with him, that Emerson’s epigrams are 
electric shocks, equal to some of our shabby sensational modern literary ones. He sacrifices 
everything to directness, but bothers little over proving his point. His terse refinement 
of phrase, and inclusive illustrations are his charm. His ideas are on the scale of the 
hemisphere, his sentences are a bundle of curiosities—bits of mosaic work amidst sweeping 
generalizations given in essences. His style, armed with bristles, wants that repose he never 
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主張する論者は、審美主義的な読みを行っているようにも思えるが、文芸美への崇拝以上
に神への敬意が根底にある。“Self-Reliance” を唱えるエマーソンはアメリカ思想史・文学



















ロングマン版英国文学史 33   に基づきマザー・クララが講義、学生はそれを書き写すといっ





　教職課程は 3 ～ 4 年次にテキスト Notes for Talks on the Method of Teaching を説明しなが
ら進んだ。教育実習では附属中学の生徒が大学まで放課後出向き、女子大生が模擬授業を
行う様子をマザー・クララが教室の後ろで視察した。開学時にはなかった科目、ギリシア
神話は Hints on Greek Mythology: Quotations from Milton and Other English Authors という題名
の教科書を 4 年次で講義、学生は内容を詳細まで理解し暗記する必要があった。
　これらの 3 種類のテキストは A4 版の用紙縦半分くらいの大きさで（縦約 15.5cm、横約
18.5cm）、マザーがタイプ、或いは誰かが手書きで丁寧に記した原版を印刷、製本した文
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られたというより諦観された、という声が多くなる。しかし気短なマザ ・ークララは “Quick, 
quick, children.” とせかすこともあった様子で、解答が出ない場合は自ら解答を示した。自





















































　一方、著者の個性が表れるのは教職向けのテキストだ。Notes for Talks on the Method of 

































実は Notes for Talks on the Method of Teaching は、学問的な明敏さと宗教的な基盤によって
成り立っているのである。
　この教授法の教科書以上に著者の個性が発揮されるのが、文学史 Extracts from English 






る訳ではなく、例えばディケンズには大きく頁がさかれており（全 28 頁中、4.5 頁）、他
は約 2 頁にまとめられる。
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　本稿は 2013 年 3 月 2 日清泉女子大学、キリスト教文化研究所研修合宿（於 IPC 生産性
国際国流センター）での口頭発表に加筆・修正を加えたものです。当日ご講評をくださっ
た先生がた、そして取材に快くご協力くださった清泉女子大学の教職員並びにご卒業生の
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れ若干名、そして第 7 期の「クララ会」10 名の方達である。
23   前田葉子氏、著者宛書簡、2012 年 8 月 25 日。
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which, for ages, preyed upon his liver, yet succeeded not in consuming it. This state of torment might have 
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he possessed a secret which involved the stability of Jove’s throne.” (Marion-Crawford, Hints on Greek 
Mythology 17-8)
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comparison with Ruskin or Thackeray he is not a good writer, but something more—a splendidly great 
writer.” (Marion-Crawford, Extracts from English Literature: Victorian Age 18-9)
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